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INTRODUCTION 
255 
Prof. FUNAOKA made a device for drawing peripheral lymph from the efferent 
vas of the poplitial lymphnode of the rabbit. Using this device, Dr. IsHIYAMA mea-
sured the penicillin (Pc) concentration in lymph and took it as that in blood. In 
order to clarify what amount of Pc would be the most effective and in what way 
it would be most e百ectivelyinjected, I investigated the following points : the highest 
Pc concentration in blood and lymph; the time required for the level to be reached; 
the duration of its e町ectiveness; etc. With the回 meobject in view, the amount 
of Pc excreted in to the urine was measured. In addition, the e首ectof high poly-
mer P. V. P. on the same factors was investigated. 
MATERIALS AND METHODS 
A 20,000u/cc Pc G distilled water solution and the same volume of a high 
polymer P. V. P. solution were prepared. These solutions, lOOOu, ZOOOu, 3000u, or 
4000u per kg were injected into the M. gluteus or M. tibialis anterior of rabbits. 
The e民rentvas of the popliteal lymphnode was exposed, separated and cut in order 
to draw samples of per匂herallymph. Blood samples were takcn from the jugular 
or femoral vein and centrifuged. Using general agar culture and hay bacillus, the 
Pc concentration in both samples was measured. 
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CONCLUSION 
1) Syアstemicinjection into the gluteal muscles: After a certain period of time, 
the Pc concentration in peripheral lymph was higher than that in the systemic blood, 
and the duration of its effectiveness was longer. 
2) The more Pc was injected, the higher were the Pc levels in blood and 
lymph, and the longer the duration of e町民tiveness. However, the level and the 
duration were not parallel to the number of units injected. The most e百ectiveseems 
旬 be2,000u/kg. 
3) Local injection in to the anterior tibial muscles : The results were the回me
as in 2). The Pc concentration in the local area was far higher than with systemic 
injection. The duration was also a litle prolonged. So, this method of injection is 
more effective than the aforementioned. As for the quantity of injection, doses 
ranging from 2,000μ/kg to 3,000u/kg are more effective than others. 
4) Most of Pc injected into the muscles seems to be transported in白 theblood 
stream. 
5) High polymer P. V. P., locally injected, helps absorption of Pc into peri-
pheral lymph, lengthening the duration of its e汀cctivenessin peripheral lymph rather 
than in the blood stream. The tendency was more marked as P. V. P. was increased. 
6) The excretion of Pc into the urine had no correlation with the amount of 
Pc injected. Over 90% of the total Pc evacuated was excreted within 2 hours. 

































I’c l'e, G, Na紡品続 I1 :Z011/mg) （万有）を精密
天秤で秤量し， 20,000μ/ccPc液を作つ正使用． 又標
準Pc液は 200μ, 100μ, 251”6.25μ, 1.56μ, 0.391•, 








注射量の場加が血清p 末梢リンパp 尿中 Pc値に如何
なる影響を及ぼすかを追究した．
第2節血清及びリンパ中のPc推移
Pc, G, Na20,000/i./ccを1kg当り330ん 660ん 100011,
2000μ, 3000μ, 4000μ，の割に瞥筋内に注射しP 5分，




I) 330μ/kgの場合（第1表p 第 1図）
血清中の Pcは各例5分から現われP 5～15分で最
高となりp 平均では15分で最高0.23μ. I M時間で0.02
μ, 3時間迄証明された．リンパ中の Pc値は5分から
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第3図轡筋注射時血清，リンパ中Pc濃度




































血清中の Pctむ夫々 5分から現われP 平均では15
分で0.4μのJ最高値， 2時間o.oz，，となり 3時間証明さ










o.：，川と，，，り， 1時間迄に血清中の l'c偵よ IJ1,大とな





震性重｜吋 ~，－ 1- I~ ＇ I 各時間における Pc濃度（11/cc)正日~l~~GooI 3.oo且~I s.oo 1 ~叫ん
0.27 I 0.13 I 0.07 I 0.03 I + I + I I 
0.31 I 0.11 I 0.10 I o.os I 0.02 I + ! + I I 
114.8 130.7 142.8 166.6 
~6 ! 1 I ＇~＇ I ：；~ 1 ，~，：~ I ，~： 
； 
下－tn!~：： 1 ：；引 ~11；日直面ムI + 
；；；｜ぷ｜ぷ；I0.061 0.03 I + 
第4表啓筋内注射時血中p リンパ中 Pc濃度 2000μ／ほ
家兎｜ ｜ 各時間における Pc濃度（μ／cc)
体性重 l休液種類：－~「~~T3c-;-I ~示i － ~00「子ふりい記亙丙訂6石戸F
~－~正一o.9oI 1A5 1 o.68 I o.36 1 o.2s I 0.10 I o.o4 -I0.02 I↓｜＋！ ｜ 
28.8 I リ 1 o I o.so i o.96 I 1店 IoAs I 0.21 I 0.10 I o.o4 I 0.02 I + I I 
♀ l 比； 155.2 I 14J.2 I 319.4 I 1so.o I 2初.0: 250.0 1200.0 I I i 1 
No珂 i血 Io.681-1.55「1.~－；－ 1 －…61 示；－r －元…｜… 0.05. + l ! 
2.s Iリ I0.29 i 0.68 I 1.35 I 1.00 I 0.78 I 0.55 0.39 I 0.13 0.06 I 0.02 I + i 
♀｜比 I42.6 I 43.9 I 117.4 I 104.2 I 108.3 I 114.6 ！印.5i 130.0 120.0 ' I I 
No.37 I 血 i0品 I1届 I 1.25 I 1.10 I 0.58 I 0品！ 0.21 I 0店＋ 1 + I i 
2ぉ｜リ Io.o9 I oAs i 1.35 I us I o.68 ! o.39 ・ o.34 0.10 o.o5 o.白 I+ i 



















3000μ／同（No.41. 44. 45. 46平均）































を保ち乍ら減t,6時間で 0.02μ になり 7時間迄証明
4• 3 (30・ 2・ 

























l 類1~11,;1 3U. ! ~：GoJ ＂.~ r :,j ~：~cl) 400 I 500 ! 600 i 100
~＂ I iJ~r引出~~~1 sn引：~IJ[::1~｛~
_EU 何百 I 出~l~l;J~： 1;1円









30'. I 451 I 1.00 : 1 i仁［z.o~o 3.oo I 4.0o 1 5.oo I 6.oo 1 1.00 
2.30 1.55 0.65 0.40 I 0.15 0.03 0.02 + i + I 
1;5 ! 2~~0 I l;s I_ o~~o I 。：811~2！ぷ。…2
0.90 I 0.62 I 0.43 I 0.30 I 0.22 I O.D7 ! 0.02 I + I + ：；~ 11:;00, I 1:15: 11:;': I 1:;': i 1:::i ，：~＇：l。ぺ 0.02
I.CO i 0.68 I 0.46 I 0.24 I 0.18 I 0.10 I 0.04 I 0.02 I + 。：3I o.68 : o~~6 1 0:.3 1 o:.: 1 0.:.3 1 ~~~6 1 o~~~ I 0.02 
1.40 I 0.95 I 0.51 I 0.31 I 0.18 I 0.07 I 0.03 i + I 
































ち23例中5分が l例p 15分が18例I 30分， 45分共に2
例でP 15分以内が19例82.6°0，全例45分以内に最高値
に達し注射単位による差を認めにくい．
リンパ： 330μ／匂， 660μ/kg,4000μ /kgでは平均45分F
1000μ/kg, 2000μ/kgでは平均30分＇ 300011/kgでは平均
60分で最高値に達した.23例中15分 l例， 30分7例P





4000μ/kg (l¥o. 51. 52. 53平均）
ーーー－－－！~ 佃，~re恒
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注射単位叶 ｜最高濃度到達時間（分）｜ 最高濃度（μ／α〕 ｜ 有効濃度持続時間
綴）If*液種類l実測値 ｜平均 L竺竺~上f Z口実測値 l平均
330 i血 I51 151 Iゲ I15' I 0.10 o.31 o.31 I 0.24 co.23〕 I45’2.00 i.oo I 1u 
t31 I リ I45' w 3C' I 45' I o.o3 o.o5 . o.o3 I o.o4 co.o3) I i.oo 3.oo 1.00い；00
660 ！血 I15’ 45' 151 I 151 I 0.10 0.26 o.4a I o品 C0.44) 2.00 i.M 2.00 I 2.00 
!3l I リ I451 451 451 I 451 I 0.42 0.12 0.30 I 0.28 (0.28) i 3.00 2.00 3.00 I 3.CO 
' 151 15’ Iゲ： 0.42 0.52 0.82 ' I l}i 2.00 2.00 I 
血 I~~： 15，悶 1 10:/ 1.4~ 1.23 0.98 I 0.9 
6じ，• I o.31 o.31 oお！ I 2.00 3.oo 4.oo i 
リ 45' 45’ lゲ 3C': 0.48 0.39 0.70 I 0.52 (0紛； 4.oo 5.oo 3.oo I 4.oo 
1000 
(7) 
2000 I血 I151 151 15’I 151 I J.45 1.55 1.55 I 1.52 (1.52) I 3.oo 4.oo 3.oo I 4.oo 
!31 I リ I45' 3G' 3o’I 30' I 1.15 J.35 1.35 I 1.28 c1.22) I 4.oo 5.oo 5.oo I 5.oo 
3000 I血 I：~： 15' 451 I 15' I ~：~~ 1.60 1.30 I 1.86 (1.54) I ！：~~ 3.00 4.00 I 4.00 
(4) !.}-2。45’ 6C'I I 1.55 u o u o I I 5.oo 5.oo 5.oo I 
｜リ 13ぴ！ 6C’い.40 I_ 1.29 co.90) I 5.oo ド.0
4000 I血 i15' 151 3G' I 151 I 3.70 !.55 1.00 I 2.c8 (J.98) I 4.oo 4.oo 5.0o I 1.00 






血 1 300~ I 
ン
ノぐ










注射単位 （／l)1 0 151 3(/ 4~1 6ぴ
330 ! 1 2 
660 I 1 2 
1000 I 1 3 2 
2000 I 2 1 
3000 I 2 1 
4000 I 1 2 













注射単位｜ 平均最高値 ｜ 最高位平均 平均最高値 ｜ 最高値平均




0.23 0.70 0.24 0.72 
0.44 0.66 0.48 0.72 
0.99 0.99 0.99 0.99 
1.52 0.76 1.52 0.76 
1.54 0.51 1.86 0.62 



































0.03 0.09 0.04 0.12 
0.28 0.42 0.28 0.42 
0.39 0.39 0.52 0.52 
1.22 0.61 1.28 0.64 
0.90 0.30 1.29 0.43 
1.36 0.34 1.36 0.34 
が増加するにつれて平均値最高，最高値平均も次第に
増加したが，最高値平均の増加と注射単位との関係、
はp 注射単位順に 0.12.0.42, 0.52, 0.64, 0.43, 0.34と
















頚 1330',1 1 
660 I 1 2 








リ 1 660 























3000 ! 4 2 ' 2 
4000 ! 3 : : 3 ' ! 
一ー一一＿，＿一一ーー一一一一一」一一一一一一一一一一一一一ー一一一一ー一一一ー一一一一一I I I 6 I 9 I 4 I 1-;-r－~ 
(330μ のl例は超過せず）
第 14表 ン ノf 移 行 度
; 1:'1.J' IJ'lf•l: 
z’ 151 3(/ 45’ 6(/ I ~ zo ,, 、J
330 。 。 15.4 33.3 60.0 
660 。 6.8 79.2 155.6 275.0 220.0 250.0 
1000 。 28.2 70.9 97.1 119.0 110.0 140.0 
2000 18.8 42目8 118.4 135.8 123.1 I ~日.o 16』7
3000 5.9 22.7 3 l.5 92.6 140.6 288.9 2l.7.8 

























第SE リ ンパ移 行度
300 
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Pc, G, Na，を 1kgあたりJ000μ,2000/L, 3000ん
4000μ の割合に家兎傍筋内に注射し，各30分毎に尿を






















































? ? ? ? ? ?




? ? ?? ?
?? ｜｜

































































?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?











?〜?? ???， 【?? ? ?? ?? ?（ （




















排 f世%平均 45.19 
¥ 100.0) 
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567.001£(12.0%）と減じp 総計では 2964.70μ (61.81 %) 
が排滑されP 総排f位置61.81°oに対する各30分毎の排
池率は，順に39_94 q~ ， 29.12°,;, 19.43 %，と減じ， l
M時間で約88.5%,2時間でヨ3.25%が拘l:r!f:された．家
第 17表 害事筋内注射時 Pc 尿中排 f世量 3000μ/kg
1体重l注射量l 各時間における Pc 量（μ／α）及び%家兎番号 ; 
! （匂） j_ (1! ~ 0十月［三三－？~］ －∞三1＿！~1 1：竺~~：〔JO～2.}-2Jz.》
3.1 , 9300 11844.60 1850.00 I 1449.60 i 505.3川〕 I 154.00 I 147.40 I 69.96 I 55.68 I 26.50 
(19.84)1 c 19.89 J! (15.58) I (5.43) I (1.65) I c1.s8) I co.75) I co.60) I 
(6.93〕Ic 16. ~4 >i c r3:z3) I (5.2肋 I (3.92) I (3.73J 
47 2.1 I 6200 I 2184 oo I 163ヴ.ooI 257β心 1 90.00 I 35.00 I 9.90 I 12.00 I 2.88 I I (3s:23)l , 26叫（4.16) I (1.4叫（0問 I(0.16) j (O.問 I I ! 
－一一一丁一一「 I 一丁 一 ｜ ｜ ｜一一一「 一寸一一一一｜
排池量平均 11516.20J 15E6.67 I 制 .73I 330.43 I 1削 oI 凶 .11 1 幻.32I 19.52 I 8脳｜
排滑%平均 r-20.67 I 20.82 I 10.99 I 4.05 J 2.04 I 1.82 ; 0.31 f 
I 32.01 I 33.62 I 18.89 I 7.03 I .7 I .40 ! I I I 谷 時間の排准 %｜ （計）｜（附3)I cs4.52) i (91.55) I (95.31) I （関.11) I I I 総 排 t!: % I I I I I i I I I 
』2
43 





; ""・" ; 61.02 
別府｜体 重｜注射量｜ 各時間における Pc 量（μ／α）及 び% ！糊咽 ｜糊悶
｜（匂）I c,) I o～Yi JY2～i.ooi i.oo~i.Ji Ji.Ji～2.00 [ 2.00~2.刈 2か3.00J 3.00-3・Y2J 3.}2ベ・ooJ4・00-4.J,-2 1 4かs.o~ C1•) I C %) 
54 』 2.8 l 11200 I s39o.oo I 1496.00 I- 116.10 I 1oi.60 I 31.11 I 23.49 I 14.40 I 11.62 i 6.20 I s必 Ins6.54 I 64.7 9 
55 I :i.o I 12000 I 4173. 
(34.78)1 c11.25)J C6.20) I CZ.42ll Ct.33) I c1.01) I co.1のI (0.29) I (0.24) I (0.11) I I 
2.0 I 8000 I 3780・ooI 1200.00 I 595.20 I 11s.60 I 46.20 I 29.oo I 13・40I 3.60 I ! I 5784・04I 12.30 
排 池 量 平均 14447.67¥1587.67 I 505.30 1 1回.53i 79.10 ~ I 58.16 I 38.07 I 16.57 I 12.00 I 
竺ケ.~ I :: I二吐ー＿］ J.~~r －~~73 _J _o.53 ： 竺I－－~~」o T



















第 19表 瞥筋内 注射 時尿中排 Til:Pc 9五
注射単位（μ）［二互換算値 ｜ 各時間の排池%／総排池%
－－~_j_! ！り｜削霊吋竺＿＿＿＿ •• I 6＿~＿ J __ ~＿ • _I」 」竺一
1000 I 41.98 I 448.14 I 42.69 I 16.11 I 90.04 I 94.99 I 97.29 
000 i 61月 I 123s月 1 39.94 1 69.06 1 88.49 1 93お I S6.幻
oo i 60.66 I 1819.95 I 32.01 I 65.63 I st.52 I 91.55 I 95.31 
4000 ! 67.!6 I 2686.33 I 64.55 I 81.21 I 94.72 I 97.09 I 98.19 




平均30分毎に1516.20/l(20.67%), 1566.67μ (20.82%) 







平均30分毎に4447.67μ( 43.38%), 1587.67 p(15.20%) 
505.3011(5.07%）と次第に減じ総計では6922.2211(67.16 
%〉が排池された．総排f世量67.16%に対する30分毎の




:s.;t身J単位に於て夫々 4-1.81%, 61.78%, 60.66%, 
67.16＂の 平均58.60%が排Til:されたが，総排71止量に対
する各30分毎の排河lt率をみると， 各注射単f到闘に30分
では l~.6りう＇ 39.94%, 32.01 %, 64.55 %即ち 32ι65
%， 1時間では76.7%,69.06%, 65.63 9五，87.27%即
ち66～87°ム 1}-2時間では90.0%,88.49%, 84.52%, 
94.72 °~，即ち85～95 ＇＂＇＇更に 2時間では9-1.99 %93.25 
？の 91.55%,97.09%即ち 92～97%となり， 1}-2～2
時間以内にその排池量の90%以上97%位迄と，殆ど大






































































































































































































































































































































は5分で 0.13μ と次第に増してP 頚血清，股血清中の




2000p/kg I :¥o. 115. 116. 117平均）
前l座骨筋注射時血清p リンパ中Pc濃度
1000μ/kg (No. 101. 102. 108平均）


























分， 15分， 30分， 45分， 60分， 1)-2時間， 2時間， 3時





なり 2～3時潤で0.0211，平均は 5分で最高0.93p, 2時
間値0.03pとなり 3時間在証明された．





性 I ! s1 
No.115 I 頚 0.09
z.9 I 股 I45.00 
♀！リ I o 
No.116 I 頚： 2.:JO 
3.5 I 股：105.()0 
合｜リ I o 
No.117 I 頚 I 2.110 
1.9 I 股 I28.00 
合！リ｜。
平均 頚 1.63





3ぴ I45' I i.oo -I1引 2.001 3出竺り－;:o下町可
0.82 I 1.00 I 0.64 j 0.54 I 0.29 I 0.08 I 0.02 I + 
28.00 I 12.00 I 4.20 ' 1.50 I 0.90 I 0.20 I 0.04 I 0.02 I + 
0.13 0.21 I 4.50 1.60 I 1.30 I 0.38 I o.1s I o.03 I + 
I 0.62 I o.34 I 0.20 I 0.11 I o.o4 I o.03 I + 
19.50 I 6.60 I 3.20 I 1.20 I 0.47 I 0.12 I 0.03 I + 
I 0.23 I 1.56 I 7.5 I 4.40 I 2.40 I 1.00 ! 0.23 I 0.04 I 0.02 I + 
i.10 , o.54 I 0.25 0.1叶 0.06I o.o4 I + I 
15.00 9.oo 1 2.20 1.10 I 0.16 I 0.19 I 0.11 I 0.06 I o.o3 J + 
0.34 1.1 o I 3.4.0 1.8引 0.90I 0.25 I 0.20 I 0.1 o I o似｜＋
0.85 ! 0.63 I I 0.ぉ I0.27 I 0.13 I 0.05 I + I I I 
20.83 ! 9.20 I 3.20 I i.21 I 0.11 I 0.11 I 0.08 I o.o3 I + 





































性 I 5' 
'.'¥o.I口頭 I 6.20 
3.0 j 股 I4.o 
合 1リ I o.o5 
No.125 1 頚 3.10
2.8 i 股 95.00
♀｜リ O
No.126 I 頚 I 2.10 
2.0 I 股， 1肌 00
合｜リ I o.o3 
平均









各時間における Pc 濃度（μ／cc)「1j'J＿~~~日~~~1 － ~~~~1三｜示。［竺？［千戸l－~「咽~~~
3印 I 1.10 I 0.34 I 0.23 I 0.11 I 0.05 I + I ! 
40.00 ! 11.50 I 2.10 I 2.00 I i.oo I o.25 I 0.06 I o.o3 i + 
0.09 I 0.27 I 1.15 I 2.15 i 1.20 I 0.40 i 0.07 I 0.05 I 0.03 I + 
I 4.4:0 I 1.90 I 0.94 I 0.38 I o.川0.06I 0.021 + l I 
2 .DO I 14.50 I 3.60 I 3.10 I 1.16 I 0.41 ' 0.09 I 0.05 I 0.02 I + 
1 o.38 I 2.20 I竺叫？？竺I_6.2~ I 3.10 1 ~~~~－~：：＿l~－o~土
1.10 I 0.75 I 0.52 i 0.37 I 0羽！ 0.13 I o.o3 I + 
50.00 ! 25.00 I 12.00 I 7.40 I 4.30 i 1.10 i 0.37 i 0.10 I 0.05 I 0.02 I + 
0.74 I 0.74 I 8.40 ! 35.oo I 8.40 3.oo 1 i.10 ・ 0.50 I 0.10 I o.o4 I + 
3.00 I 1.25 0.60 I 0.33 ; 0.17 ! 0.08 I 0.02 I + I I I 
! 19.00 I 6.10 I 1.17 l 2.15 1 0.59 0.17 ! 0.06 I 0.02 I + I 
0.40 I ~.26 7 .J己＇ 24.侃 5.37 2.20 0.76 0お i. 0.06 I u似｜＋
271 末梢リンパ中の濃度に及ぼすべニシリンの注射量
前腔骨筋注射時血清p リンパ中Pc濃度
4000/t/kg r No. 135. 136. 137平均）
第14図前腔骨筋注射時Il清，リンパ中Pc濃度






















































































































































































































































































































リンパ中の Pctむ 5分で出現し＇ 45～60分で最高
となりp 平均では5分で 1.5/t,15分迄に頚血清中Pc































リンパ： 100011/同では平均45分， 2000μ/kg,300μ 


















































注射単位i 1最高濃度到達時間（分）｜ 最高濃度 （！1IじC) i 有効濃度持続時間
μ／甚｜体液種類｜ I I 一－， 一一 一
（伊Ui)I ｜実測値｜平均｜ 実測値 I ~F 九） 実測値｜平均
1000 
(3) 
顕 151 I：＞’ 
股 l;/ lゾ
リ l'/ 3（，’ 
5’ 
6U I 
5' '/ 1.00 0.40 2 .20 1.20 c 0.93 J 2.00 2.00 3.0o I 2.0 
2000 I －頚 I45' s' s' 
l 股 I15' s, 5' 



































































































3000 I 頚 I5' 15' 51 I 51 I 6.20 4・40 2.10 I 1.23 (3.8o) I 2.00 3.oo 3.oo I 3.o 
｜股 I 5' 51 51 I 51 I 44.00 S5.00 100.00 I 79.64(79.64) I 4.00 5.00 6.rJO I 5.0 
同｜リ I6(/ w w I 6(/ I 2.15 35.oo 35.oo 1 24.05(24町 I5.oo 6.oo 6.oo I 6~ 
4000 I 頚 I s' ぽ 151 I E' 4.20 12.40 9.00 l 8.53 (7白川 1.00 4.oo 5.oo I 4.o 
｜股 I 5' 5' 5' I 5’，＿100.00 69.oo 63.oo I n.33(77.33) I 6.oo 6.oo 6.oo I 6.o 




















体液 ｜注射ijtf.J'[! S' I (/I.I 151 3(/ 451 6G' IJi 
一 一一一一一一一
頚 i1000 2 
2000 2 







3000 I 3 
4000 I 3 
第27表 前座骨筋内注射時最高濃度及び注射単位に対する比
頚 血｜股竺＿ i リンパ
注射単位（μ／惚）｜
1000 
μ/;;-1 注射単位に I t/CC ｜注射単位に ｜ 山 ｜注射単位に
｜対主ムよLI ~1_ J_盟主豆比 一一」一対する比
I.20 i I.20 l 13.22 ! 13.20 i 3.63 I 3.63 
2000 1.93 I o.96 I 51.00 i 3o.5o i :;.13 I 2.56 
3000 4.23 ! 1.41 I 79.64 26.55 24.05 I 8.01 




1000 I 1 13 4 I 1 12 3 
2000 I 2 60 5 I 1 30 2.5 
3000 
4000 
4 80 24 
















13.22; 61.00; 79.64; 77.33即ち1.0;-1.5; 6.0; 6.0の割合
に増加するが，2000μ/kg, 3000μ/kg, 4000μ/kgて廿大差
がない．上記の結果とi主射量との割合は，最高値平均






最高値平均は3.63;5.13; :c1.05；」2.17即ち 1.0;U: 6ぷ
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11.6の割合に増した．注射量と最高値平均との関係は
























｜注射単位！体液｜ c1) I 20 30 40 5。 50 70 
頚 I 1000 I 2 I 
2000 I 2 I 
血， 300011 2 
4000 2 





ン 2000 2 









聞は2時潤， 3時間， 3時潤， 4時間と婚すがp 注射
量の楢量とは量的に一致しない．股血清及びリンパ中
第16函 前l座骨筋内注射時尿中Pc排(f!：量（ Ikg換算）





。r 2" :.i。 A‘ 5° 「ど 3。 Aり 5
第29表前座骨筋内注射時尿中 Pc排池量 !000μ／同
各時問における Pc量 （μ／c氾）及ぴ% 緬排？世量I；総排I世
0～112 I 112～1.00 .00～I.Ji J 1.M～2.00 .0ト 2.,li12.)i～3.00
家兎 （体重1注射量 1
番号｜ f同） I (μ) I 
！｜ 捌 I~：~：~g) 
I I 2300 i 行部）
i 2.7 i 2700 I I~；拡 i




4山 J 111.10. J 48.03 I 




































第20表前座骨筋内注射時尿中 Pc排池量 2000μ/kg 
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各時間における P仁量（11/cc）及ぴ 9五 i総排f世吐I；総排i｜ ｜t 
~十：~2 ; _iz；～；~~一；
l仰 oo 682.so I附 4 I」us I 附 I 10.62 I 6.20 I 3.42 i 2.50 I 1.33 I附 .1I 
(52.S6）〔8.43)I cr.96) I co.so) i (0.20) I co.13) I co.08) I 〔0.041i co.o3) I co.02) 
123~~：00 : 1叩.ooI 450.00 1 1€0.00 i I針。 l 部 I 3日 I 15:40 I 5.33 
2C44.80 r 830.00 I 3CO.OO I 4CO.OO , 180.00 I 115.20 I 25.20 I 22.55 I 8.40 
（おお） (13-49) I (4却）｜ c6.5o) i c2.92 I cr却）｜ (0刈）｜ (0.30) i (0.13) 
1 900.83 ; 302.95 I 201.65 I 112.25 1 61.66 22.52 I 13π J 5.42 I 







前鹿 骨 筋内 注 射時尿中 Pc排 ilt量第31表
注射量重
:Ji号（kg) (μ) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Pc, G, NaをIkg当り 1000μ, 2000μ, 3000μ, 4000μ 
の',f;ljに＇＆＇.兎前座骨筋内に注射し，各 30分毎のカテーテ
ル尿を採取計量しp 100℃ 3分加熱の後p 10倍続釈の
ものと共に重層法により Pc値を測定比較した，
1) 1000μ/kgの場合（第29表＇ ＇.~＇＼！ 6l01 
平均値で30分毎に1022.3011(42.01%), 452.30μ( 18.59 
%) 111.1011( l.57%）と減じp 総計でほ1679.46μ (69.02 
%）が排准された． 総排？世量69.62%に対する30分毎

























）＜；.注射I↓l位に於て夫々 69.33%,64.959;, 65.13%, 
71.32%平均67.68%が排池されたが，総排f世量に対す
る各30分毎のお~r世率は注射単位順に 30分で 60.81%,
61.17%, 62.59°0, ~ l. ：＇＼ ~0o, J;(pち53～63≪,,, 1時間で
87.80%, 87.53%, 83.05%, 81.09%，即ち81～88%,
1)-i時間でほ94.41So,93.95°01 90.02%, S0.78%即ち
90～日1%と全例90%以上，更に2時間では 97.27%,























(μ) I I同換算値 ｜ 各時間の排池% ／ 総排池%





69.33 I 693.30 I 60.81 I 81.80 I 9Mt i 91.21 I 98店
64.95 I 1299.06 I 6u1 I 87.53 I 93.95 r £6.83 I 98.03 
65.13 I 1951.62 I 62.59 I 83.03 I 90.02 ・ s.'4.87 I 97.56 
71.32 ! 2853.66 i 53必. 81.09 I 90.78 S5.21 I £6.96 






















































i ：卜・1: L: I : I,:I :1 ：~~I ：~： I :I :I :"I・ ，；~05 I : 12~~:I ：：~－：： I：引i。；2I . I I I I 
"zj°' I十： 1 ::: I ~~~！ :1: I :r:I ,:. I ，ん


























1000μ/kg c P.V.P.) 
















τ 「0 6" r 
I) 1000μ/kgの場合（第34表，第18図） た． リンパ中PcLi5分で出現しP 30～45分， 1時間で
股血清Pcは3例共5分で最高値となりp 平均では 最高値となり，平均では5分で0.54μ，後増量しながら
13.53μ, 4時間では 0.02μ となり， 5時間迄証明され 45分では血中Pcfi直を凌いで最高値,15.07,1となりp 後血
た．リンパ中Pcは3例共5分から証明され， 1時間p 清中より高濃度を保ちながら減じ， 6時間.0.02μ とな
15分， 45分で最高値となり，これに前後して血中Pc値 り， 7時間迄証明された．
を凌ぎp この関係を保って次第に減じp 平均では5分 3) 300011/kgの場合（第36表，第20図）
で0.12μ，増量し乍ら45分近くで血清中Pcを凌ぎ， 1 血清中Pcは3例共5分で最高値となり，平均48.67μ
時間値で最高4.07μになり， この関係を保って減少， 後次第に減じて 5時間値0.04μ となり＇ 6時間迄証明
5時間値o.oみとなり＇ 6時間迄証明された． された．リンパ中 Pc値は5分で出現い 30分迄に血
2) 2000μ／同の場合（第35表，第19図） 清 Pc値を凌ぎ＇ 30～45分で最高値となり，平均は5
股血清中 Pc値は3例共5分で段高値になり，平均 分で0.67μ30分で既に血清中 Pcを凌ぎ＇ 45分で最高の
は39.00μ,5時間では0.02μとなって6時間迄証明され 27.40μとなり，後血清中Pcより高濃度を保ちながら減
一震性上；；｜司~1*P1日江口去I~「 5.ooI…I 1.00!,: I 下：~＇.：~：＇：~；：－，: I ：~： I :1:t: I + I 
~~rJ~I そf：一1 ：：；＿！；；；；山：：町：；： I: I：一I:;/ '° 3 
可；：戸一）了一｜で~＇：「：幻7均！？｜て：：1~.~.：： 1山
竿＇＂1 ~ 1 ·~：， ：~ :I；レ：j,;:I 1::: I ::: I : I：山I0.06 
0'i , I ~ I :1:!::I: I ：~： I :I : I :I :I :I 000 I 
可ぞ士τI·：；~~－I~~~ I :; I, : ~： ：~~I : ~ I：ムI_. 








































7ε 05'1:,3σ'5 ,. f30' 2 子
リンパ中 Pc濃度 3000μ/kg (P,V.P.) 












琴 零 ｜ 液｜← 各時間における Pc濃度（μ／∞）
Nゾ34 I ~ I 刊一？？？？｜竺·~~I ~~－~~ 6.281 4.001 2.701 1.201 o.2~f ~可五3
半 ｜ リ I 6.L5i lU・01 L3.001 120.UOj l紙上OC 40.COi 20.00i 8.001 2.501 LODI Oお｜ 0.10 
No .. 535 I 股｜伽01 附 5.201 4側 4叫 3付2.30 o.~2, 0.161 I 
合｜リ I 1.601 6.401 64.lOI 25.00I 6.401 6.00i 4.00 3.00i 0.2'71 I 
No.2 . i36 I 股 1-78.00I仰い2.001 3.8~1 I判。引 0.07! 0.021 + I I I 
合｜リ I + I o.321 0.461 o.74' 3.7o. 1.70 o.soi 0.20, o叫 0.041 2; τ戸川I~＝I ~：： I ：土；；~,:;,j-:1 ~~· :ri :r 
第38表前l区骨筋内注射時採血量中 Pc量（P.V.P. l (μ) 
注射単位 l平均体重 l 注射量｜血液濃度計 ｜採！Il中Pc量｜
（μ ｜ （同） ｜ （μ） ｜ （μ） ｜ （μ） ｜注射量への割合
1000 I 2.23 I 2230 I 21.47 I 32.2 I 1.449百
2000 I 2.21 I 4540 I 89.31 I 134.0 I 2.95% 
3000 I 2.37 I 1110 I 102.57 I 154.0 I 2.16°占
4000 I 2.17 I 8680 I 135.35 I 207.0 I 2.39% 
1回採取血量 1.5cc 
第39表前座骨筋内注射時小括表（P.V.P.)
注射単位｜体液｜最高濃度到達時間（分）｜ 最高濃度（μ／∞〕 ｜ 有効濃度持続時間
μ/kg I 一 ｜｜
（例数） I種類l実測値 ｜平均｜ 実測値 If （ ~I 実測値 ｜平均
1000 I 股 I 5~ s'l 5’1 14.oo 2i.oo 5.6o I 13.53（一長 -;:o1.30 3.oo I 4.oo 
空~I 6G' . 1~1 :5' I ＿~ I 11.50 0.49 1子りー竺J世己0 2~－ 5・00i 5.00 
2000 I股 5’ 51 51 j 5’I 20.00 58.00 39.00 I 39附 9馴 4.oo 6.oo 3.oo I s.oo 
(3) I リ 3G' 451 601 I -15' 7 .oo 40.00 0.90 I 1叩 (15.07)1 5.00 叩 o 6.oo I 6.oo 
3000 I股 I s' s’ 5, I s' I 46.oo 臼.0048.00 i 48則 68川 6.oo 5.oo 5.oo I悶
〔3) Iリ I45' 3(/ 3ぴ I45' I臼.00 23.00 7.00 I 30.6 7.40)1 7.00 7.00 6.00 I 7.0 0 
4000 I股 I 5' s' 5' I 5' I臼.oo 60.00 78.00 63川 3お）， 7.00 6.00 3.00 6.0 0 






リンパ： 1000μでは平均値で60分， 2000μ,3000μ, 
4000μ は何れも平均45分で最高値を示した．即ち12例
中15分が I例， 30分， 45分共に clwr, 60分が3例でp
股血清中 Pcより約60分以内遅れて最高値を示し，注
射濃度による差異を見出し得ない










































量の13.53, 19.50, 16.22, 15.83となり， 2000μ/kgの場
合が最高で3000μ／ほ4000μ/kgと減少した．









（μ／同）｜ ,., "" ｜：対する比 ！円山｜対する比
1000 i 13.53 I 13.53 I 4.63 I 4.63 
2000 I 3ゆ.oI 19.50 I 15.97 I 7.9喝
3000 i 48.67 I 16.22 I 30.67 I 10.22 
4000 I 63.33 I 15.83 I 62.57 I 15.64 
注射（μ）単位｜｜ 股 リ
一一一
1000 2.5 1.0 
2000 8.0 3.0 
3000 9.5 6.0 
























砂匂 1000 2000 3000 4捌
以上の徐に注射量が増すにつれて平均値最高p最高
値平均は順に増加し， その比は前者が 1.0;3α6.0; 
12.5後者が1.6;3.0; 5.5; 9.5である．上記を換算する















体位射単位1 1L I I M 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 液｜（μ）｜月
1000 
股 I2000 1 1 




















( 1同換算） (P.V.P.) 










9%), 99.50μ《5.34%）と減t，総計で906.40μ( 49.72%) 
が排池された．
総排f世量に対する30分毎の排准率はp 順に50.87%,





%), 339.77μ (7.06%）と減じ総計では2852.83μ (58.81 
%）が排池された．総排f世量に対する30分毎の排池率
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第45表前座骨筋内注射時尿中 Pc排池 量 3000μ／同 （P.V.P.)
l体重l注射量｜ 各時間における Pc量 （1tfcc）及び（%） ｜総排池量｜総排池
































































































(I.57) 日） 133叩 I59.17 
30.50 13159.9可－
0.53 I I 54.48 
(0.9つ I(100.00) 
家兎｜体重｜ 注射設 ！






































1052.67 796.00 I 456.07 I 229.20 
3.74 I 7.87 I 3.95 
（~：：：~） I川（8♂ 3.84 (94.70) 
163.87 120.83 
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第47表 前腔骨筋内注射時尿中排池 Pc% (P.V.P.) 
注射単位
（μ） 1同換算値 I＿竺竺里~！~削 ／ 総排池%
排准%｜排糧（µ）！~！~~竺＿！＿：：＿I~ I 30
iooo I 49.72 I 497.28 I 50.87 I 73.34 I 84訓 I 90.67 I 93.21 I 94.i 1 
2000 I 58.80 I i116.06 I 34.10 I 59.30 I 1i.51 I 18.20 I 85.37 I 9i.9o 
3000 I 54.80 I 1634.49 I 33.26 I 58.48 I 12.92 I 80.11 I 85.68 I 90.86 
4000 I 12.64 I 2905.11 I 24品 I 50.42 I 63.39 I 11.82 I 81.29 I 93'42 
I 58.9「I JZs=;J1 瓦；~n-同副一両 l 函汁不正
平均値では30毎に1052.67μ(18.IZ°o), 796.00μ(13.74 
%), 456.07μ (7.87%）と減じ，総計では平均 3159.93μ
(54.48%）が排池された．総排f世量に対する30分毎の















0;, 33.26%, 24.56%即ち25～50%, 1時間では73.34
%, 59.30%, 58.48%, 50.42 %即ち50～70%, 1 Yi時
間では84.01%, 71.57%, 72.92%, 63.39%即ち63～84
%と増しF 2時間で90.69%,78.20%, 80.17?01 77.82 
%即ち78～90%と， 1000μのものだけが90%排池されp
2;.2時調で93.27%, 85.37~五＇ 85.68%, 87.29 %即ち
85～93%で， 2000μ,3000μ, 4000μのものはなお85～87
%1 3時間で94.17%,91.90°01 90.869五， 93.42%即ち
91～94%と全例共90%以上排池された．また lkg宛排















の増加の割合は，血清中では夫々 1.0;4.5; 6.0; 6.0 
(Pc）及ぴ 1.0;3.0; 3.6; 4.6 (P.V.P「Pc）となり，リ
ンパ中では夫々1.0;1.4; 6.6; 11.6 (f》c）及ぴ1.0;3.4 

















2000 μ I 3000 μ 
61.00 c-1.sJ I 79.64 C6.o) 
39.00 (3.0) I. 48.67 (3刷
5.13 (1.4) I 24.05 I 6.6) 
15.91 C3.4) I 30.61 C6.6) 
4000 μ 
77.33 (6.0) 







注射5分後血中3 りンパ Pc濃度前座骨筋注，同 （P.V.P.Jの比較
l叫 I 2000 μ 
11.50 I 59ぉ 1
13.日 I 39.00 I 
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I 1000 μ I 2000 μ I 
｜ 時間｜ 2 時間 ｜ 2時間30分
前座骨筋注射 I I I I ', 072. 2。） I (2°, 2°, 2°) I c1 H. 2'.12. 3°) 
｜ 2時間3ゆ I 4 時間 1 4 時間









で平均値値 7時間であるが 8 時間と推定され， ~pち高
単位注射では 1時間長く持続出来ると考えられる．
5) 尿中tJ~i!l!:Pc値（第50, 51表）は， Pc;'j:_t[で1UO
分迄には約40%,'50分迄に約589五が排池され P.V.P.-
Pc注射では30分迄には約20%, 60分迄に約35%が排
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